





In order to conduct Japanese phonetics education with international students as 
the subject, this study examined development of study contents for practicing 
prosody that are suited to undergraduate international students. For this 
purpose, I developed prosody practicing aids in applying phonetic recognition 
techniques. For the CALL System, I utilized the pre-existing “Japanese CALL 
System”. As a result, I found that the expressions available were insufficient 
for use on campus, each sentence was comparatively short, and there were 
cases where pronunciation was not evaluated precisely by the CALL System. 
I therefore included three situations that would be familiar for international 
students, and created 40 sentences of a maximum of 40 morae （syllables）. 
Upon inserting them into the CALL System, I analyzed the problems associated 
with pronunciation of the added sentences and applied settings that reflected 
pronunciation evaluation. Also, in order for adjustments to be possible in actual 
use, I applied three settings for the level of strictness used as criteria for the 
automatic evaluation. After implementation of the study contents in class, I found 
that determining what problems faced each student became clearer, and there 
were improvements in how students could practice individually, but, on the 
other hand, there were problems with the system recognitionising differences 















































































































































































②読 み 上 げ 文
　とプロソディ
　グラフ
 ③ モ デ ル 音 声






 （5段階） ④ モ デ ル 音
声 と 入 力 音
声 の ピ ッ チ
曲 線  ⑤ エ ラ ー の





























































































































































































図 6は子音に関わるエラーが 17 種類，拍に関わるエラーが 14 種類であ











































































例―『AmiVoice CALL Web – Japanese-』を使った発音矯正指導―」『別府大学日
本語教育研究 別府大学日本語教育研究センター紀要』（2），別府大学日本語教育
研究センター，19-27
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　　　（2016 年 9 月 19 日参照）
日本学生支援機構「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査」平成 22 年から平成 26
年
　　　http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_d/index.html
　　　（2016 年 9 月 10 日参照）
参考資料
株式会社アドバンスド・メディア（2011）「AmiVoice CALL Web – Japanese-v1.0　操作
マニュアル（学習者）」
註
ⅰ 牧野他 (2001:19) 表 2-② 正確さ，表 2-③ 正確さによる
ⅱ 牧野他 (2001:19) 表 2-② 正確さ，表 2-③ 正確さによる
ⅲ 図 1，図 2 は，日本学生支援機構「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査」平
成 22 年～ 平成 26 年の数値をまとめたもの。進路先には「日本で就職」，「日本で進
学」，「日本国内 その他」，「出身国（ 地域） で就職」，「出身国（ 地域） で進学」，「出




ⅴ アドバンスド・メディア「音声認識とは」 (2016 年 9 月 1 日参照 )
 http://www.advanced-media.co.jp/amivoice
ⅵ 音声出力までの過程については，岸・中村 (2002)を参照のこと。
ⅶ AmiVoice CALL Web 操作マニュアル p.18
ⅷ 河野・串田・築地・松崎 (2004) で用いられるようになった韻律表示の方法。ピッチ
曲線から，音節単位で区切り，韻律情報を付加して表示したもの。





ⅺ 巻末にあげた資料は「AmiVoice CALL Web -Japanese- v1.0」の操作マニュアル（ 学
習者） であるが，エラータイプは 34 である。実際に使用したのは「AmiVoice CALL 
76
Web -Japanese- v1.1」であり，エラータイプは 38 である。















○有声音→×無声音 有声音（「 」゙がある音）が無声音（「 」゙がない音）になっています。
○無声音→×有声音 無声音（「 」゙がない音）が有声音（「 」゙がある音）になっています。
○「つ」→×「ちゅ」 「つ」が「ちゅ」になっています。
○「つ」→×「す」 「つ」が「す」になっています。







































○た行→× [ ts ] た行（たてと）のはじめが〔ts〕のように聞こえます。
